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Andrena angustior W. K., eine deutsche Biene.
Von J. ]). Alfkeu in Bremen.
Eine Biene, dercn Vorkomrnen in Deutschland bisher noch
nicht festgestellt,
und die wa.hrscheinlich mu verkannt wurde,
ist A11clre11a
a11g11stior
W. K. Sie ist nahe verwancl.t mit A. gu:ywma W. K., mit der sie, wie aucb ilue noch naheren Verwandten
A. rujitla Schmied. und A. symphyti Schmied., in der Grofse und
in der Fiirbung des llaarkleides fast ganz iibereinstimmt.
Von
A. g1cy11anaunterscheiden sich die 3 genannten Arten sofort
durch das wenigstens teilweise hell behaarte Gesicht, welches bei
A. gwynana schwarze Haare triigt.
Andre11ciang11st10rist in England keine Seltenheit; sic gehort
zu den Friihlings-Andrenen und fliegt dort an Hie1'C1cizm1
Pilosella,
Ranzmcu/11s und Alliwn w·simmz. Auch in Nordfrankreich scheint
sie haufig aufzutreten ; so fand sie sich in Menge in der Samrnlung
von Herrn E. Ca v r o, Direktors des naturhistorischen Museums
in Roubaix, der sie in der Umgegend dieses Ortes sammelte. Aus
Deutschland wurde sie zuerst von Freund W. Peets
nacbgewiesen,
der am 14. l\Iai 1911 ein \Veibchen bei Liethe, zwischei1 Wunstorf
und Bordenau, Provinz HannoYer, fing, spiiter von Freund J. D.
Schroder,
der am 25. Mai 1913 ein Parchen bei lfarpstcdt,
Provinz Hannover, in der Niihe von Bremen erbeutete.
Eine gute Beschreibu.ng der Art gibt Ed w. Sau n cl er s in
seiner Synopsis of British Bymenoptera in Trans. ent. oc. London,
1882 , p. 251 und in den Hymenoptera Aculeata of the British
I ·land.·, London, 1896, p. 244. Schmied
e kn e ch t fiihrt
A. rwgustio1· in seiner Bearbeitung dcr Gattung Ancfrena in den
Apidae Europaeae leider nicht auf. Bei der Beschreibung des
Weibchens seiner .A. rufula in diesem Werke hat ihm wohl nicht
cliese Art vorgelegen, cla er angibt, p. 592, dafs das 2. Geifselgliecl der Fiih ler so Jang ist wie die 3 folgendeu , wahrend es
nur wenig ]anger als die 2 uiichsten zusammengenommen ist.
lch vermute , dafs er das W eibchen der A. symphyti vor sich gehabt hat, da nur diese ein o langes 2. Geifselgliccl der Fiihler
besitzt, wie er seiner A. 1·ufufo zuschreibt.
A. sympliyti, 1·1ifulaund ang1tStio1·!assen sich an dem ri.itlich
behaarten Mesonotum und an der goldgelb oder rot behaarten
Schienenbiirste erkennen. Die Hinterschienen uncl Ferseu sind meist
auch im Chitin mehr oder weniger ri.itlich gefarbt oder gelbrot
clurchscheinend. A. sympllyti, die nicht, wie ich friiher, Ent. Nacbr.
v. 25, p. 145, 1899, annahm, mit A. crngustio1·identisch ist,
lafst sich von den beiclen ancleren Arten be onders durch den
abweichend skulptmierten Hinterleib unter cheiden.
Dieser ist

607

Alfken. A11dre11aangustior \\'. K.. eiue deutsche Biene.

bei. crstcrer ·ehr foin nnd dicht ru11Zlig, bei dPn bpiden letzteren
ohne kulptur, aber mit YereinzeHen haartragenden Punkten besetzt. Beziiglich der Unterschieck zwischen A. 1't((1tlaund A. a11!f11stior
verweise ich auf rliC' nachfolgende Tab lle.
1.

~-

2. Geifselglietl der Fi.ihler uur wenig lilnger als das 3. uncl 4.
zusammengenommen.
Hinterleib mit eii1ige11 erhabenen, haartragenden Punkten besetzt
2.
2. Geifselglied dcr Fi.ihler so lang wie die 3 folgenden zuammengenommen.
Ilinterleib
ohne erhabene, haartragencle
Pnnkte. Clypeus grob pnnktiert, mit schmaler, nicht punktierter,
1111dutlich begre11zter Mittelstriemc.
A., .'lymphyti Schmit>d.
2. Clypeus ziemlicl1 stark pu11ktiert, schwiicher und dichter als bei
A. symphyti, mit deutlicher, unpnnktierter Mittelstrieme. Endrand
der Ilinterleibsringe schwach eingedri.ickt . ..J. ,.,,t,,la, 'chmied.
Clypeus feiner punktiert, obne punktlose Mittelstrieme. Endrand
der Hinterleihsringe stark eingedri.ickt. - ' · ffl l (Jl(.<1ti01·W. K.
d'2. Geif elgliecl der Fiibler so Jang wie <las 3. und 4. zusammengenommen.
Gesicht !'leitlich mit wenigen eingemischten
.·chwarzcn Haaren
2.
2. Geifoelglird der Fiihler nur wenig lii11ger als da · 3. Gesicht
scitlich sc-hwarz behaart, ebenso die Seiten des Clypcus. Fi.ihlergeifsel unten ebwarz gefarbt. Ilinterleib mit eiuzelnen hnartragenclen Pnnktrn,
seine Hinterriinder schwach eingedri.ickt.
A . l'l tfu l a Schmierl.
2. Hinterleib matt,
schr clicht und fein nmzlig, Wimperbincleu
am Endr der nicht eingedriickten Hinterriinder dicht. Fiihl!'l'geifsel unterseits braun oder rotbraun . .A. symplt!Jfi Sch111iecl.
llinterleib gliinzend, mit einzelnen hn,artragenden Pnnkten besetzt,
Wimperhinden am Ende der stark eingedri.ickten Hintenander
di.inn. Fi.ihlergeifsel unterseits schwarz . ..d. rmy1 1.'lfi o 1• W . K.

1.

A11dre11asymphyti ist mir bislang beka1rnt aus Osterreich.Scl1lesien (Odrau, Duck e), Triest (Duck e) , Ungarn (Dr. A.
Kifs ), Schweiz (Frey-Gefsne1
-) und Siid-Frankreich (Perez ).
A. rufula kenne ich nur vom osterreichischeu Kiistenlande,
Triest uncl Fiume, <lurch Freund A.. Duck e. Sch mi e cle knee ht
beschrieb sie nach Stiicken von Bordeaux.
Frey - Ge f s n er
fohrt sie al in der Schweiz vorkommencl anf, hat sie aber wabrscheinlirh mit A. ymphyti vermengt oder verwech elt.
A . a11g118lior
ist von Englnncl, Nord-Frankreich
nncl WestD<'ubwhlnnd brlrnnnt geworclen .

